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A TRAVKKS I.K
L’Ecole N orm ale St. A ugustin a Lafia,
dans le diocese de M akurdi (N ig e ria),
peut etre fiere de la generosite de ses
eleves. A I’achevem ent de leurs etudes,
I’an dernier, 16 su r 29 des prem iers
instituteurs formes p ar I’Ecole se sont
offerts pour etre catechistes. A u cours
d ’une cerem onie dans la chapelle recemment achevee, tons les nouveaux
m aitres furent adm is dans la C onfrerie
de la D octrine C hretienne. D e plus, les
16 volontaires prononcerent, d evant le
T .S. Sacrem ent, un acte de consecration p ar lequel ils s’engageaient a perseverer dans leur trav ail de catechistes et a conduire leurs gens, p ar leur
exemple, a I’am our de Dieu. Ils regurent
ensuite un uniform e special, beni p ar le
vicaire general, qui presidait. O n envisage ainsi, chaque annee, une ceremonie d ’envoi pour les futurs catechistes, jusqu’a ce que I’ln stitu t C atechetique, qui est en projet, puisse fonctionner.
* * *

Dans le meme diocese, deux Peres ont la
charge d’un territoire dont la population
depasse celle de bon nombre de nos dioceses.
A leur mission de Wukari, les PP. Joseph
Carroll et James Browne comptent 300.000
habitants, dont 85 % de Tiv, 12 % de Jukun
et 3 % d’Igbo. Actueliement ils ont seulement 5.500 catholiques, mais I’avenir s’annonce bien avec 8.000 catechumenes. Et
cela pour deux Peres seulement. . .

^
Le P. R ene V erlain e nous ecrit de Kindu qu’a eu lieu, a Bukavu, au bord du
lac Kivu, le sacre du nouvel A rcheveque. M g r A loys M U L IN D W A .
Celui-ci est le second archeveque con-

golais, apres celui de Leopoldville. II
continue: ,,La prudence ne nous perm et
pas encore, pour le moment, de reoccuper Kibombo, ou une chretiente tres
fervente nous reclam e. Je dois rester
fidele a votre consigne et freiner le
desir d ’aventure de quelques confreres:
eviter de reediter des dram es dans une
region dont les alentours ne sont pas
encore entierem ent pacifies. La situation est m om entanem ent calm e a Kindu.”
* sk ♦

Le Pere Joseph Bouchaud a ete elu membre
correspondant de I’Academie des Sciences
d’Outre-Mer, devant laquelle il a prononce,
le 20 mai, une conference sur les Missions
d’Afrique. Ainsi, apres Mgr Le Roy, le
P. Tastevin et le P. Tisserant, la Congregation sera encore representee dans cette
institution, qui groupe des personnalites qui
se sont interessees, a des titres divers, a
I’Outre-Mer.
:k *

9k

La revue de la P rovince de F rance,
,,Pentec6te sur le M onde” n ’a cesse de
croitre en form at, en diffusion et en
qualite. G race a la collaboration des
Peres et des Soeurs du S aint-E sprit,
elle a m aintenant q uatre editions spiritaines: pour la F rance, la Belgique, la
Suisse et le C an ad a fran^ais. L'edition
frangaise com ptait recem m ent 64 pages,
les autres editions 32, II y a aussi des
tirages speciaux pour les P P. M ontfortains et les Soeurs de S aint-M een.
C haque edition differe des autres p ar
plusieurs pages speciales. L’edition
com plete com porte de la publicite
payante. La revue p arait six fois p ar
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an, en couleurs, et est dirigee p ar le P.
Paul Bernier.
«

9{S ^

Pour favoriser la devotion an Saint-Esprit,
le Centre de Propagande et de Recrutement
de la Province Orientale des Etats-Unis a
edite des cartes-souvenir de confirmation.
D ’un cote, figure une image en couleur
representant la premiere Pentecote; de
I’autre, un espace est prevu pour les inscriptions relatives a la ceremonie. On pent
en obtenir des specimens en ecrivant a
„Holy Ghost Fathers, 1615 Manchester
Lane, N.W. Washington, D.C. 20011,
U.S.A.”
Hs * *

Du 12 au 15 avril, s’est tenu a N ova
Lisboa (A ngola) un ,,Collogue de P asto rale” . V o id quels en ont ete les themes et p ar qui ils ont ete traites:
Ecclesiologie pastorale, p ar J. Sanches:
R essourcem ent biblique de la P astorale,
p ar O tto Balmer;
R essourcem ent liturgique de la P asto rale, p ar A. F. Santos N eves;
L’aggiornam ento pastoral: le monde
contem porain, p ar W a ld o G arcia et
Tose Simoes:
L ’aggiornam ento pastoral: le monde
angolais, p ar Belmiro Silva, Eugenio
Salessu et Paul Elisabeth;
La tache des laics dans I’ecclesiologie
post-conciliaire, p ar V icente de Sousa
et C onstancio de Figueiredo.
T o u t porte a croire que ce Collogue
m arquera un point de depart solide
pour la necessaire reform e de I’Eglise
en A ngola, d ’apres le rythm e et I’esprit
de V a tica n II. Le secretaire, qui a dirige les debats, le P. A. F. S antos N eves,
apres av o ir rem ercie I’eveque de N ova
Lisboa, M gr Junqueira, pour avoir encourage ce Collogue, a lu les resolutions suivantes:
— constatation de I’ouverture et de la
disponibilite des clercs et des laics de
N o v a Lisboa p ar rap p o rt au Concile.
— editions en langues africaines de la
Bible, du M issel et du Rituel, comme
base du ressourcem ent biblico-liturgique de la p astorale et de la spiritualite.
— publication d'un catechism e et d ’un
G uide du C atechiste correspondant.
— institution de cours et d ’ecoles de
catechistes.
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— preparation d ’un livre de chants
ay an t en vue a la fois le ressourcem ent
biblico-liturgique et I’adaptation africaine.
— erection a N ova Lisboa d ’un Institut
S uperieur de culture religieuse destine
aux laics, pour structurer leur vie chretienne et leur apostolat.
— recours aux m oyens de communication sociale, avec des cours d ’E criture
Sainte, de religion, etc . . .
— organisation, chaque annee, d ’un
sem blable Collogue de P astorale en
Angola.
— repetition de ce prem ier Collogue
de P astorale dans d ’autres centres imp o rtan ts d ’Angola.
— F ondation d ’une R evue A fricaine de
Pastorale, refletant la doctrine et les
directives de V a tica n II.
— D esignation d ’une Commission de
P asto rale pour m ettre en ceuvre ces
resolutions et pour s’occuper de tout
ce qui concerne le renouvellem ent de la
pastorale en Angola.

^^^
Mgr William Duschak, S.V.D., vicaire apostolique de Calapan, aux Philippines, a substitue un ancien usage local a celui de baiser
I’anneau episcopal. Cet usage, appele „manu
po”, consiste a toucher la main de I’eveque
avec le front: c’est un signe traditionnel de
respect a I’egard des anciens.
sh * ^

Felicitations au P. Paul Rigault, de la
P rovince de F rance, pour sa prom otion
au grade d ’O fficier de la Legion d ’Honneur. C ette decoration lui a ete remise
p ar M gr le S uperieur G eneral, au cours
d ’une ,,fete de famille” a la M aison
G eneralice. O u tre les membres de la
com m unaute, etaient presents: le P.
M oysan, representant le R.P. P rovincial de F rance, et quelques confreres
de C hevilly: le P. R ichard, superieur,
le P. B reuvart, econome, le P. Thibault, directeur du scolasticat, et le Fr.
Francis.
* * *

Le Frere Claver, age de 86 ans et qui est
aujourd’hui en retraite au Kenya, a celebre
recemment le soixantieme anniversaire de
sa profession dans la Congregation. II est
originaire de la Province de Portugal.

A Hiroshim a (Japon), pendant une
messe celebree a I’occasion de I’inauguration d'une nouvelle eglise, dediee
a la paix du monde, la musique etait
assuree par un orchestre compose de
26 koto et de 12 shakuhachi. Le koto
est une espece de cithare ou de lyre,
large d ’environ 10 cm. et longue de
pres de 2 metres, avec un cadre en
bois. Ses 13 cordes de sole sont montees sur des supports en ivoire. Le
shakuhachi est une flute de bam bou,
im portee de C hine et de I’lnde, il y a
plusieurs siecles. Son nom vient de sa
longueur: 1,8 shaku, soit environ 60
cm.
Les eveques de Form ose ont public des
instructions a leur clerge concernant la
participation des catholiques aux rites
chinois traditionnels. Ils ont enonce
les cinq regies suivantes:
1) Les catholiques invites au banquet
qui suit le ,,P ai-P ai” peuvent y prendre
part, a condition de ne pas en trer dans
le temple paien. ( Le P ai-P ai est une
cerem onie paienne en I’honneur d ’une
divinite locale, a laquelle sont invites
les parents et amis de la personne qui
la celebre.)
2) O n peut utiliser des tablettes portant le nom des defunts, mais sans
employer le term e ,,Lingw ei” , qui designe le lieu ou I’ame est censee resider.
3) Les inclinations et prostrations
devant ces tablettes ou devant les cercueils des defunts sont autorisees.
4) Les catholiques peuvent deposer
des fruits ou d ’autres alim ents devant
ces tablettes ou devant les tombes.
5) II est interdit d ’offrir des billets de
banque ou d ’en faire bruler.
En 1935 et 1936, le pape Pie XI avait
perm is de ren d re des honneurs purement civils a C onfucius ainsi qu’aux
m orts lors des funerailles paiennes, au
Japon et en M andchourie. E n 1939, le
pape Pie X II a approuve, pour toute
la Chine, les instructions de la S.C. de
la P ro pag an d e co ncernant les cerem onies civiles et les m arques d ’honneur
rendues aux p o rtraits des defunts et
aux tablettes p o rtan t leur nom.
La declaration des eveques de Form ose
accorde aussi aux pretres de cette lie,
situee sous les tropiques, la dispense

du col ecclesiastique, pourvu qu’ils
arborent une croix de metal sur leur
habit.
* *

Le diocese de G rand Rapids, aux E tatsUnis, a fait connaltre ses plans pour
patro n n er une mission dans un faubourg de Santiago du Chili, en collaboration avec les Peres de la Sainte-C roix.
Selon I’accord intervenu, la com m unaute de la S ainte-C roix m ettra des pretres
a la disposition du diocese, qui les
enverra a S antiago et leur assurera un
traitem ent annuel de 2.500 dollars. II
est question aussi du recrutem ent et de
I’entretien d ’un personnal laic pour
aider la mission. O n espere egalem ent
qu’a I’occasion le diocese sera en mesure d ’y envoyer des pretres diocesains
et des sem inaristes en vacances. En
conform ite avec ce projet, le prem ier
pretre de la S ainte-C roix a deja pris
possession de son poste a Santiago.
4:

^

^

D ans la chapelle de I’U niversite Duquesne, a P ittsburgh, a ete executee
une messe sur des chants populaires.
Elle faisait partie d ’un program m e destine a encourager diverses form es de
participation m usicale p ar les etudiants.
Com posee dans le style des ’’N egro
S pirituals” , elle suivait le texte de 1’
’’A m erican M ass P ro g ram ” du P. C larence R ivers. D ans une au tre circonstance, les chants de la messe s’inspiraient de rom ances traditionnelles.

R e s id e n c e d ’u n P e r e d M a d a g a s c a r .
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